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AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE INFLUENCE OF 
FILTRATES OF THE WALKER’S TUMOR ON 
DIFFERENT IMMUNOLOGIC EFFECTS 
by 
HAY AO FunT A 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. YARUMASA AoYAGI) 
Although many theories have been presented on the causes of various tumors, 
no conclusive answer has been given. Starting from the Impedin theory of Prof. 
emer. R. ToRIKATA, Prof. Dr. Y. AoYAGI and others have drawn conclusion that micr-
obes should be the cause of some transplantable tumors, observing the presence of 
the Impedin factor in human sarcoma and transplanted animal tumors. In addition, 
the recent advances in the mechanism and technique of electron microscope have 
made possible the detailed morphological studies on the viruses. The viral factors 
were found in EHRLICH’s ascites tumor and other kind of transplantable tumors, and 
are int9nsively studiej from variou雪 angles. On the basis of Impedin theory, we 
investigated the transplantable WALKER’s tumor which had not been studied in 
details so far. 
Our experiments consisted of the following five items: 
1) Phagocyァtosisof staphylococcus aureus in vitro (see Tables l～3 and Figs. 1～3）・
2) Phago：：＇.~アt0sis of日bphylococcusaureus in vivo(see Tables 4～5 and Figs. 4～5). 
3) Precipitin production in the blood (see Tables 6～29 and Figs. 6～29). 
4) Agglutinin production in the blood (see Tables 30～55 and Figs. 30』 37).
5) Production of hemolysins (see Tables 56～77 and Figs. 38、47).
The results of our experiments revealed that the boiled and raw filtrates of the 
¥"¥' ALKER’s tumor had markedly different influences on various immunologic effects. 
The immunogen production capacity w出 depressedwith the addition of raw filtrate 
of the 'IV ALKER’s tumor and wa日 rmarkablypotentiated with the addition of boiled 
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filtrate of the same tumor. On the other hand, the filtrates of the subcutaneous 
tissues from which the WALKER’s tumor had developed affected the immunogen pro-
duction capacity quite reversely. That is, the raw filtrate of the suhcutaneous 
tissue always potentiated the immunogen production capacity more markedly than 
the boiled filtrate. 
These facts suggest that the Impedin factor which prevents or suppress al the 
immunologic actions is contained in the WALKER’s tumor and the raw filtrate of the 
tumor maintains this preventive action of Impe<lin. When the Impedin factor is 
destroyed by boiling for a certain period of time, the immunogen production capacity 
is augmented. It was found that the complete destruction of the Impedin takes 
place after boiling at 100°C for 30 minutes. 
The results also proved the fundamental principle of immunology that an 
excessive antigen does not always produce a larger amount of antibcdy, but an 
optimal amount for antigen is neces回 ry.
The studies of Prof. Dr. Y. AoYAGI indicated that the lower microbes than pro旬zoa
posess the capacity to produce Impcdin. Therefore, even if the micr es themselves 
are not recognized micr‘oscopically or by culture, the presence of Impedin is suggestive 
of the presence of such microbes. This hypothesis has been presented by previous 
workers by finding the Impedin factor in the transplantable tumors such as human 
sarcomas, rat carcinoma, rat sarcoma, chicken sarcoma, BROWN-PEARCE’s tumor, 
EHRLICI王’sascites tumor and Y osHIDA’s sarcoma, etc. 
Similarly, we have recognized the presence of the Impedin factor in the trans-
plantable w ALKER’s tumor, and accordingly drawn a conclusion that this tumor is 
also caused bv some kind of microbe. 
Along with the fact viruses have been found in vaccines and cells of transplant-
able animal tumors by electron microscope, the etiological microbes of this tumor 













































100 °Cの重滋煎中て夫々5分！ 10分， 15分！ 20分！ 30 


















































－主竺~ I協 ｜ 〔 己F i 1びiぽ I2(/ I 3ぴ｜」u: so' I 60' 1 9ぴ j12ぴ I ~そ〈停－
喰 I16.8 I 11.2 I 15’6 I 16.8 I 18.4 ・1 zi.3 I 19.4 I rn.o ・I1s.8 I 1s.3 I 1i.1 I u.5 I 10.5 
蘭 I22.1 I 2i.s I 19.1 I 22.s I 21.3 I 31.7 I 28.6 I 24.8 I 20.9 I 21.3 : 11.0 I 14.8 I 13.5 
子 I39.5 I 35.7 I 35.3 I 39.3 I 42.1 I 53目。 I48.o I 42.8 I 36.7 I 36.6 I 28.1 I 26.3 I 21.2 





























0 S 1015面3子両5060 
→議沸·~問（介j
『0 120 ISO 
第2表試験管内対黄色ブドウ球菌喰燈作用に及ぼす健常白鼠皮下組織各種煮世｜時間液の影響
煮沸時間 ｜ ぴ 15' I 1ぴ｜ぽ IzぴI3Gj_竺’ I5G' I 6ぴよ竺斗-2.:uI iw 
喰 I20.5 I 1s.o I 14.7 I 14.1 I 13.2 I 13.1 I 12.4 I 11.5 I 10.9 I 10.4 I j 
菌 130.9 1 23.8 1 20.5 1 19.4 1 11.1 1 17.9 1 16.8 1 15.4 1 14.s ! 14.4 1 I 
子 I51.4 I 41.8 I 35.2 I 33.5 I 30.9 i 31.0 1 29.2 I 26.9 I 25.4 I 24.8 I I 











2. Walker氏彊湯生浸出液を 5分， 10分1 15分，


























~o 120 ISO 
c., 10分煮液に至る迄は煮沸時間の増大するにつれて
第3表第1表及び第2表所見の総括
空沸時間 「ιL~と~ぽ i 2ぴ I3小ピトゴ；；~：~~~15ぴ
腫湯喰菌Cf•の百分比 I 11.s 67.4 1 66.6 1 11.2 1 80.6 1 100 I 9o.6 1 80.8 ; o9 :cI 69.1 I 51.2 I 49.6 
皮下組織往蘭子の百分比I100 I ~81.3 I 68.5 I 65.2 I 60.i I 60.3 1 56.8 I 52.3 1 49.4 1 48.3 1 42.2 I 40.9 


























は3 生浸出液1.5ccを， B群には煮浸出液1.5ccをy c 
群には基液0.5%石炭酸加0.85%食塩水1.5ccを各試獣
の皮下に注入した．そして注射後15分＇30分， 60分＇ 2 
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(c）抗原基液群
時間！前 I I /4 I 1/2 
~i I :u:I :



























2 I 3 
4.2 I 3.3 
4.6 3.3 
8.8 6.6 
110 I 83 
6 I 12 J 24 
2 I 1.5 i 1.0 
2.1 1.5 1.0 
J .2 3.0 2.0 
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(c）抗原基液群
時 間 lU 1/4 1/2 
喰 4.0 3.3 2.4 
菌 4.0 3.3 2.4 
子 8.0 6.6 4.8 





























によればp 馬血清 1.0cc,3.0c<, 5.0ccを以ての実駁の
中で， Jj5~大沈殿子量をJ茎生する f仁成’ノじjj:は 1.0 CC'であ
ることが解っているのをI (1二塁 2kg内外の健常：＇：色






2 3 6 12 24 
4.2 3.3 2.1 1.5 1.0 
4.6 3.3 2.1 1.5 1.0 
8.8 6.6 4.2 3.0 2.0 













の一定量（O.lcc）に対し馬血清（抗元）を 0.1,0.2, 0.4, 
0.6, 0.8, 1.0ccと変化させて追加しP 同第E型検査で
は馬血清 （抗元〉の一定量 10.JccJV.：：対し抗血清（抗体）
を 0.1,o.~. oム 0.6,0.8, 1.0ccと変化させて追加しp











I. 第 I型結合に於てはp 煮浸出液群の平均沈澱子
設は 2.8を示し三者中最大であり， 生浸出液群は 1.9,
抗原基液前ニは 2.0であった．
2. ~ll l\1！紡合に於てもP ~浸出液群3 .9，生浸出液
群2ム抗原：＇f;i佼鮮2.'Iであった．
3. 第E型結合でも，煮浸出液｝作 ~.9 ＞抗原;in皮／tr
2.1＞生浸出液群1.8を示した．






(cc) I (cc) I (cc〕 ｜ 生｜ 煮｜ 対照
o.i i 0.1 ; i.a I i.o i i.o I i.o 
0.2 0.1 1.7 1.5 ' 2.0 I 1.5 
o.4 0.1 ・ t.5 ; 1.5 : 2.5 I 2.0 
0.6 0.1 1.3 I 2.0 ! 2.5. I 2.0 
0.8 0.1 1.1 2.5 3.5 I 2.5 
1.0 0.1 0.9 3.0 5.0 I 3.0 




：~~jtl抗措量｜食伊｜ 沈澱子量生 ｜煮 ｜ 対照
0.1 0.1 1.8 1.0 i 1.0 1.0 
0.2 0.2 1.6 i.o I 2.0 1.5 
0.4 1.5 : 2.0 2.0 
0.6 0.6 0.8 2.0 I 3.5 2.5 
0.4 2.5 ! 4.0 2.5 
1.0 1.0 。 3.0 I 5.0 3.0 
















































ccc) : (cc) I (cc) I三 「煮｜ギ点
0.1 0.1 
0.2 I 0.1 
0.4 I 0.1 
0.6 I 0.1 
0.8 I 0.1 








































































































。 。??? ??、 》? ???
沈澱子 量
生 ｜ 煮 ｜対照
1.8 I LO ~ 1.5 I 1.0 
1.6 I 2.0 1 2.0 i 2.0 
1.2 I z.5 i 3.o I 2.s 
0.4 I 3.0 5.0 I 1.0 
｜｜ 
馬1r1清l'r抗.liJl清置i官官水量















1.0 I 1.0 
平 均
rn I 6.0 
































































































平 1.7 I 2.4 2.0 均
第1：：：表第I型
廃血清旦IthJ(JL:i註ft）却水坑｜ 沈澱子量
























































































型別 ｜抗原種別 l -- ' 
｜ 己三一3.o I s.o 
生浸出液 i 1.9 
第I型｜：搬出液 l2.8 










型別l抗原種別 li.s I 
生浸出液 1 I.B I 2.6 , 2.i 
第E型 l 煮浸出液 ｜ 2.9 I 3.s 3.1 
































































回 目 … 一一一
(cc) I (cc) I (c~J 生 ｜ 煮｜対照
0.1 I 0.1 ・f r.s r.o i.o I i.o 
0.2 I 0.1 ; I.7 1.5 r.o I 1.0 
0.4 I 0.1 I 1.5 2.0 LO I 1.5 
0.6 I o.r I 1.3 2.0 : 1.5 I 2.0 
0.8 I 0.1 I 1.1 3.0 2.0 I 3.0 
1.0 1 ・ 0.1 I 0.9 3.5 2.5 I 3.0 
平均 T2.2 I 1.5 I 1.8 
第19表 第 E型
T「血清ヤ跡量｜ 沈澱子量(er J (cc〕 生 煮 ｜対照
0.1 0.1 1.8 r.o I 1.0 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.0 ! 1.0 1.0 
0.1 0.4 1.5 2.0 2.0 2.0 
0.1 0.6 1.3 3.0 2.0 2.0 
0.1 0.8 1.1 4.0 2.5 3.0 
0.1 1.0 0.9 6.0 4.0 4.0 
平 均 2.s I 2.1 I 2.2 
第20表 第 E型
馬血清量｜抗血清量｜食塩水量｜ 沈澱子量
化，) I （吋 (cc) I 生 ｜ 煮 l対照
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.2 0.2 1.6 1.0 1.0 1.0 
0.4 0.4 1.2 2.0 1.5 2.0 
0.6 0.6 0.8 3.0 1.5 2.0 
0.8 0.8 0.4 3.5 2.5 2.5 
1.0 1.0 。 4.0 3.0 3.0 
平














i 0 ‘L J虫L 対
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？。 LI- 味 主急 対























馬血清量！抗iL清：i:1 't出 •j( ~： 沈澱子量一’
(cc) I (cc) (cc) l瓦 ｜ 煮 I 対日
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.2 0.1 1.7 1.5 1.0 1.0 
0.4 0.1 1.5 2.0 1.5 1.5 
0.6 0.1 1.3 2.0 1.5 2.0 
0.1 1.1 4.0 2.0 3.0 














































































































(cc) I (cc I I (cc) I 生 I 煮｜対照
o.r I o.i I i.s I i.s i.o i.o 
0.2 0.2 1.6 2.0 1.0 1.5 
0.4 0.4 1.2 2.5 2.0 2.5 
0.6 0.6 0.8 3.0 2.5 3.0 
0.8 0.8 0.4 4.0 3.0 4.0 
1.0 1.0 。 5.0 i 3.0 4.0 









同 I(cc) I (ccJ 1-;-1瓦］五福一
0.1 I 0.1 I 1.8 
0.2 I 0.1 I 1.7 
0.4 I 0.1 I 1.5 
0.6 I 0.1 I 1.3 
0.8 I 0.1 I L1 
1.0 I 0.1 I 0.9 

























































(cc) (cc) (cc J 煮 ' 対照
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 
0.2 0.2 1.6 2.0 1.0 1.0 
0.4 0.4 1.2 3.0 1.5 2.0 
0.6 0.6 0.8 2.5 
0.8 0.8 0.4 4.0 3.0 3.0 
1.0 1.0 。 5.5 LO 4.0 





















































生浸出液 I 2.2 I Z.-1 I 2.0 
煮浸出液 I i.5 I i.1 I i.4 




























生浸出液 I 2.8 3.7 I 3.4 
煮浸出液 i2.i 1 2.3 I 2.2 


















1.5 I 3.G iーτ「
I 30 I 32 2.1 I 2.1 

























C+l = J ；~11; ; ＆＇＼す るも，管底に策決ti：汚物を ~~め
るもの．



























































































































































































































































































































































































































































































































































































抗原種別トー I I 「一一一「一一一
3日目 I7日目 I10日目 I14日目 f20日目
生浸出液l 333 I 3467 I 3067 I 1867 I 1200 
煮浸出液1 467 I 4000 I 3733 I 2400 ! 1733 










































































































































































































































































































































































































































注 I 7 
射 ~ JO 後｜；
注射 前








































































可検抗原用量を5.0ccとした以外はp 全て実験 i,i 
に準じた．











抗原種M I 1 
"I 3日目 I7日目） 10日目 1.14日目 ！zo日目
生浸出液｜ 367 1 3733 i 34.67 I 2261 I 1400 
煮浸出液｜ 600 ! s6oo I 4533 I 3200 I 1867 





















































































































































































































































































































































































































































































































































抗原種目。｜ ーーーァ ー － I 
3日間 I7日間 I10日間
267 3200 2400 I 
437 3733 3333 i 




指 標！ 血中凝 7主 価 血中凝 集 価 ！ 血中凝 集 価
I 一一一一一一一一一－＇－一 ！ 
組長l3 I 7 / 10 ~~20~~J_ IO I 14j ~.臼二_l_!_a_ l 14卜20





















1.5 3.0 s.o 






























































































































* * * 
＋ 
* * * 時十It 榊
t!t * ti


















































































































































































































































































































































































3.0cc iJ:Al!乏に於ける血中凝集価の推移 ( 3頭平均）
I 血中凝集価一一
五可7日目［10日日Ii五昨日日目



















二四八 0 0 
0 0 0 0 0 
注射前！＋＋＋
ti+ ti+ ti+ * 
｝主｜ マ ＋骨骨 ti+ ti+ 
10 ti+ ＋持制＋掛
14 ti+ ＋十 ＋件 ＋十
20 I 掛掛制時十件
射 前. + ＋一一一一
軸掛榊＋＋＋＋＋
柵掛＋枠制榊 ti+ 掛
10 I 俳掛 ti+ ti+ ti+ ti+ ti+ 
14 ti+ 柵 4骨骨＋十＋＋朴＋＋











































































































軸掛掛＊ * + ＋一
ti+ ＋仲 ti+ ti+ ＋十t ti+ ti+ ＋十＋＋＋＋＋

























































































































































一一 一一一ーー 一ー一 一ーー一一 一一→τ一一
注 射前｜＋
I 3 I冊、、『 『
在 I 1 I掛
射 （ 10 I掛




















































































































































































































生浸出 液 I 5001 4Boo1 4000. 3067 1133 I I I ' ~no 煮浸出 液 I 4671 3733: 3067 2000 14UU 
抗原基 液 I 4671 45331 3467 捌 a'15お
抗原種別
6.000 
































































































3 * * 
7 怖惜
10 掛桝





































































































































































1 I 緋 ti ti ti ti ti ＋十 件
10 i僻僻十件＋＋＋刊＋併＋＋＋
14 I 掛 ti 掛＋件掛掛＋十＋


























































































































































































































































3 日 一回！~~，石両 1 ；可l両日
~~~戸高｜五日；－~
:JEi71 240; 1867 1 JO(), 867 











































抗原液量 I l.5cc ' 3.0cc I 
指 標 ｜ 血中凝 集 価｜血中凝集価｜血中凝集価
注 射後 I 3 I 7 ! 10 I 14 1・ 20 I 3 I 7 I 10 i 14 20 ｜ 
縦 過日数 ： ~ I i I I I I I I J 
生浸出液 I500: 37斗3200124001 
煮浸出液 I433: 30671 28001 16001 10001 4671 37331 30671 LOOOI 1400 




































































































生理的食塩水で 20,40, 80, 160, 320及び640f告に稀釈
し，その各マの 0.5cc宛を 1列6本の鳥潟教授の沈澱
計に採容する．即ちその時の各沈澱計内の血清絶対量





器中に 1 時間放置した f ＇~＇直ちに 1 分間3000回転の遠
心器で30分間遠心を行ないy その残留int球宣を計量し
た







大小を知ること；）：，＇！，オモ＂＇・f!Pち It HH ＝溶血価
といこの価が大なるほど加えられた血清中の溶血素
は大となるのである．
第38図 可検液 1 .5 じ＜＇， i:JJJL＇~，I〕 i容直L価増加百分比




































































































































































山守的釈倍以 ; i.•J ； 前 ' I 
! i 3日目 7日目10日目14日目








~ 11.:: 18.7. 
2.1 ~·1 . 11 
別 I22.7 
J 11.0 
l.3 2.0 2.3 
5,3, 7.0 l.0 
l!.7 13.0 15.7 
12.7 15.0 18.0 
11.0 16.7 21.3 
］｛！（；の総和 101.0 46.Q, 55.0 69.6 
(Im；私立仰の百分比 475 405 I 200 244 290 
(R）士1.0 23.0j 2:l.0 22.5 24.0 
溶血 価 j 30.0 」9.o. 86.oj so.oJ 74.4 
溶血価百分比 i 125 1 195 1 400 I 356 I 310 




血清稀釈倍数 ｜注射前｜ 一［一一「一I I 3日目 7日目10日目14日目
20倍！ I』.o, J 2.0 2.3j 2.3 4.7 
40 / I 18.7 1-1.7. l.Oi ι7 7.0 
so/ I 19.7 1.1 s.31 6.3 13.o 
160 / I 21.0 20.0. 12.01 13.0 11.1 
320グ I23.o 22.0 16.71 1s o 20.3 
640グ i 21.0 23.0 18.71 20 0 22.0 
rmしの 総和 .I 20.cl 108.4 59.0 61.3 8」7
(ltH）総fUの百分比！502 434 257 286 353 
(R) I 2cl.0 お.o 23.0: 22.s: 24. 
一溶血正川l 」J.6 73.0: 70.71 59.3 
溶血価百分比 98 : 167 竺：31~竺L































! I 注 射後
血清稀釈倍数 :.i'.fJrJiJ! • 一




17.0i 8.01 2.31 2.7, 4.0 
18.31 13. 71 5.3! 5.3 6.7 




23.3: 20.01 10.7! 10.71 12.0 
21.11 22.11 12.01 11.71 16.0 
2'1.71 21.0I 15.01 17.61 19.5 
rRR1の総和 I13i.o 1白 7
(RR）総和の百分比1468 431 
CR) I 2s.o! z4.5 
溶血価 I31.oJ so.31 
溶血価百分比 I 132 I 169 I 
胤醐加百分比｜ I 37 I 
52.0 60 .0: 67 .9 
242 加 Iz95 
21.s 21.ol 23.o 
95.ol s4.ol 73.1 
358 I 314 I 305 


















！ ｜注射後l注射前i l ー
j3日目7日目 10日円14日目
17.3 G.3! 1.0 1.71 2.3 
20.0 11.0I 2.3 3.0 3.7 
22.3 11.31 5.0 5.7 6.3 
zui 1 s.1 6.7 1 .o 10.0 
25.0, 21.0I 10.0 10.1 12.1 
26.0i 22.71 12.0: 13.C 15.0 
135.31 94.0I 37.0 41.11 50.0 
483 i 384 I m ・ 196 I 211 
28.0j 21.5! 21.51 21.0j 23.0 
32.7: 62.(} 110.o! 102.91 91.0 
111 1 216 428 1 404 I 383 




血清稀釈倍数 注射前｜ • I 
3日目［ 7日目110日巴14日目
20倍｜叫 7.3 1.0 2.0 3.7 
40// ' 19.0 13.0 3.0 4.3 6.0 
80// I 23.o: 16.5 s.3 1.1 8.1 
160// 24.7 19.7 8.7 10.0 11.0 
320// ' 25’3 21.7 12.0 11.3 13.0 
640 / I 26.0 23.0 13.0 13.7 17.0 
1HR1の総和！削J川叫叫臼
(RR）総和の百分比l479 I 413 I 200 I 233 i 25 8 
( R I I 28.0. 2 l.5 21.5[ 21.0 23.0 
溶血価 I3-LOJ 54.81 104.oi 95.ol 81.6 
溶血価百分比 I 121 I 187 I 400 I 367 I 342 


















血清稀釈倍数 j主射前i I I I 13日同17日目／10日目，14日目
l叫 1.5 4.01 5.01 6.0 
16.7 1'.:.7 6.31 8.71 9.0 
20（吾
40 II 
80グ I 23.01 18.0 9.31 11.71 12.3 
1601/ ! 21.r, 2r.o 13目01 17.01 17.0 
320グ 26.i 23.0 17.0I 18.31 20.7 
64011 27.正 2.1.0 20.0I 21.51 23.0 
1IW1の総和 I1泥.0/ 106.2 69.61 82 2 88.0 
(RR）総和の百分比1471 I 443 316 I 368 . 383 
CR 1 I 28.oj 2 J.01 22.0 zr.~ ： 23.o 
溶血価 I 36.o: 38.0I 62.41 46.Si 50.0 
溶血価百分比 I 129 I 157 I 284 i 232 I 211 





20倍 1.3 2.3 2.7 
40グ 2.7 6.0 
80グ 23.3 16.0 5.0 7.0, 8.7 
16011 25.7 19.0. 1.0. 12.0 
320h’ 27.6 no 13.0 14.0 17.0 
640グ 16.5 17.3' 21.6 
1RRJの総和 134.0 101.0 49.51 56.3 68.0 
(RR）総和の百分比 479 421 22s I 262 296 
1R1 28.0 2-1.0 22.01 21.5 23.0 
溶血価 I31.0, 43.0I 82.5. 川 70.0
溶Jlil価百分比 J2J 179 1 375 I 338 : 制

















I jJJfori - , 
3日目 7日目 10日間jl4-日目
15 0 川！ 1.01ゴ了記
18 3 ]Ci 3' 3.71 5.7 7.0 
23.71 19.31 8.7 1.01 11.3 
26.3: 21.3: 13.0 16.C 16.0 
27.71 23.0j 18.G. 17.3, 20目o
m 川町川 22.7
139.0 112.9 6』.0 73.0 81.0 
496 ! 470 I 29] I 340 i 352 



































↑ 0 l.5 
→注射量（ι）
















＼九＼～主i\: ！ ~1＜＞白1!JU I I 
＼ ｜生浸出液煮浸出液抗原基液


























1.5 224 275 245 ト｜注 J3目。 226 311 275 血清稀釈イ書数 前 3日目1日間10日目1.i日目5.0 155 254 205 
ZOfff 16.0 13心｜ 2.3 2.71 LO 第66表 Walker氏腫疹生・煮浸出液及び抗
4011 19.3 15.3 3.7 5.3 7.3 原 ),I~液J:Y/litによる？容血価地加百分比
8011 21.5 17.3 7.0 8.3 11.7 
総和の推移 16011 ~＇.！. .7 19.0 10.0 12.0 17.0 
～ι抗～原量二1一（~、t原＼種、1別＿ I生浸出液lI 煮浸出液li抗原J,i~i従 320 II 23.7 21.3 13.7 15.0 20.0 
64011 24.0 16.0 17.7 2:'.0 
1.5 602 761 679 （恥の総和 1山町 52.7川田
3.0 618 963 i 812 (RR）総和の百分比 530 I 472 • 264 290 342 
5.0 374 712 531 <R) I川 23.ol 20.0 山 24.0
16.81ペペペ ω2. 次に各群の溶血価増加百分比の総和をみると， 溶血価百分比 70 128 336 310 258 
各液用量l.5ccの時は，煮浸出液群761＞抗原基液若干679
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Walker氏腫疹生 ・煮雨液の各種免疫作用の及ぼす影響に関する実験的研究 1861 





20傍 15.0i 8.3 d 2.5. 1.0 
40 / '.5.0 13.7 3.3 -1.3 6.7 
80// 27.7 17.0 7.7 9.3 11.3 
160// 28.3 19.3 12.0 1-1.7 15.3 
320// 29.3 20.0 16.3 18.3 18.0 
加 30.01 21.5 17.01 19.0. 20.7 
(RR1の総和 153.3 99.8 別 i68.1 76.0 
(RR）総和の百分比 s18 46-1 309 I 341 367 
( R) 30.0. 21.5 19.0I 20.0 20.7 
溶 血 価 I 24.71 29.21 s5.21 s1.gl 48.2 
溶血価百分比 I 82 I 136 I 291 I 259 I 233 






20倍 18.01 9.o 1.5 2.3 '..7 
40グ 2.3 ↓7 
80// 5.3 7心｜ 9.0 
160// 28.7 18.3 10.7 12.7 13.7 
320// 29.0 19.3 11.7 18.0! 18.3 
640// 29.7 21.0 15.5 19.0 20.3 
(RR）の総和’ 159イ 97.0 50.0 62寸 68.7
(RR酬の百分比1叩 I 45] 263 ! 314 i 332 
( R l : 30.0. 21.51 19.0I 20.0j 20.7 
溶血 価 I 20 .61 32 .01 川 吋 55.5
溶血価百分比 I 69 I 14 9 I 337 I 286 I 268 
















20倍 1-1.5 l.3 4.5 
40/ 19.7 1 L7 6.7j 8.3 
80グ 23.7 9.3 10.7 13.7 
160// 2-l.7 20.0 12.71 15.3 
320// 26.3 21.7 11.7 18.7 19.0 
640// 27.0 22.3 lG.3 19.7 19.7 
om，の総和 I135.91削川 71.3 80.5 
(RI｛必刊の百分比I 503 I 449 256 i 310 I 374 
rn J 1 27.0I 23.5; 2s.o no! 21.5 
溶 血 価 I 26.II 35.61 86.u! 69.91 48.5 
溶血価百分比 I 97 I 151 I 34 4 I 290 I 226 
溶血価増加百分比i 1 54 I 247 I 193 1 129 
第74表 煮浸出液 5.0cc注射前後の溶血素産
生に＆ぽす影響（3頭平均）
I I 注 射後
血清稀釈倍数 除射前｜ I ・ I 
I 13日目17日目，10日目14日目
20倍 I 13.0I 8.3 s.31 s.31 6.o 
40 / I 18.31 1 U 8.01 8.0J 10.3 
80/ I 22.71 17.7 12.71 13.31 15.0 
1601/ I 24.31 20.7 1'1.31 15.31 17.3 
32011 I 25.71 22.1 15.71 19.31 19.7 
640グ I 26.71 23.0 17 .71 20.0I 21.3 
五Fの総和 I130.7 106 oi 73.7 81.21 ・制
(Rl{J総和の百分Jヒ 484 451 295 338 I .11 
〔Rl l 27.0 2351 日 2t.0!, 21.5 
溶血価 ！ 31.3' 
溶血価百分比 ! 16 
1容血価明加百分比
35.u! 76.JI 62.s] 39.4 
149 : 305 I 252 : 1s3 













































































































































～＼＼ j川崎日u I ~ 
1/1崎（｛ご＼＼～団LI＇，肉親出向抗原峨
1.5 ' 266 I 201 I 227 
3.0 I 306 ! 209 I 268 




「＼＼＼ 抗原種別｜ ｜ 
＼ ＼＼＼ ｜生浸出液晴浸出液抗原基液





























































































































































27) Wilton R. E川、le：λstudyof the ¥'i＇日Iker
rat mammary carcinoma ~.16, in、I、oand 
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24, 566, 1935. 
28) 市川康~1 ：，天野重安： SL 純系マウスの特発性
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赤血iK1fi'f¥！ぷの！伝生を阻宮するやP 日：外宝＇ 8, 
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35) F. Takaki, T. Suzuki, H. Yasuda, M. Tomi, 
K. J¥Iikuni, H. Yamaguchi : Photo-and 
electron-microscopical studies of inclusion司
body-like structures seen in malignant 
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